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Abstract
In Japan, the development-of-symptoms number of a food allergy is increasing every year, 
and the primacy allergen is crustacean in the adult population.　For elucidating the pathogenic 
mechanism of crustacean allergy, we tried the identification of the allergen in black tiger shrimp. 
First, we fractionated the protein from black tiger shrimp by ammonium sulfate precipitation at 
the ３０％ , ５０％ and ８０％ fraction.　Then we sensitized BALB/c mice by the oral administration of 
these fractions using cholera toxin as adjuvant.　By SDSPAGE analysis, it was identified tropo-
myosin in the ３０％ and ５０％ fractions and the administrations of these fractions increased the 
plasma total IgE levels and the shrimp tropomyosin（ST）specific IgE levels in mice.　On the other 
hand, although it was not identified tropomyosin in the ８０％ fraction, the administration of this 
fraction increased the total IgE level more than other fractions.　These results suggest that the 
８０％ fraction includes the minor allergens except for the major allergen of crustacean allergy, 
tropomyosin.
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共に経口投与し、アレルギーの誘発を行った。採取した血液から血漿を得、ELISA 法にて IgE 濃度お
よび Shrimp tropomyosin（ST）特異的 IgE レベルを測定した。３０％および５０％分画の SDSPAGE 
において Tropomyosin のバンドが検出され、その投与は血漿 IgE 濃度および ST 特異的 IgE レベルを
上昇させた。８０％分画の SDSPAGE ではそのバンドが検出されなかったにもかかわらず、ST 特異的 



















主要アレルゲン antigen Ⅱ を単離した３） こと
から始まる。１９８９年には Nagpal らが、インド
エビ Penaeus indicus から主要アレルゲンとして
分子量 ３４ kDa のたんぱく質 SaⅡ（Penil）を
単離した４）。その後、Shanti らが Penil の酵素
分解ペプチドからアミノ酸分析を行った結果、














構成要素として、Actin および Troponin とと
もに７：１：１の分子比（Actin：Tropomyosin：
Troponin）で含まれており、アクトミオシン 

















タイガーエビ Penaeus monodon を用いた。ブ
ラックタイガーエビの可食部 ７９０ g をホモジナ


























ロール群とし、１　 匹あたり ５００ μL の PBS にコ
レラトキシン ５ μg を加えて経口投与した。残
り４０匹を４群に分け、それぞれエビたんぱく質
全分画、３０％分画、５０％分画あるいは８０％分画 
５ mg を ５００ μL の PBS に溶解し、コレラトキ



















ST 特異的血漿 IgE 濃度は、ELISA 法にて測
定した。９６ well のプレートに、ブラックタイ
ガーから精製した Tropomyosin（１０μg/mL）
を ５０ μL ずつ注ぎ、３７℃ で３時間静置しコー
ティングした。ウェルを洗浄し、１０倍希釈した




beled rat monoclonal anti-mouse IgE）を ５０ 
μL ずつ注ぎ、室温で５時間静置した。ペルオ
キシダーゼ基質を加え、発色後に ４５０ nm にて




び ST 特異的血漿 IgE 濃度は平均±標準偏差で
表した。血漿 IgE 濃度および ST 特異的血漿 
IgE 濃度の群間の比較は Tukey 法を用いた。
【結　果】
エビタンパク質の精製
ブラックタイガーエビ Penaeus monodon から
得られたたんぱく質を硫酸アンモニウム塩析で
分画し、SDSPAGE 泳動した結果を Fig. １ に
示した。全分画（Lane １）、３０％分画（Lane ４）
および５０％分画（Lane ３）において、Tropomy-
osin の分子量である ３４ kDa 付近にバンドが検
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（平均±標準偏差）　　　　　　　
Fig. ３.　エビたんぱく質投与後のマウス血漿 IgE 濃度
（平均値±標準偏差）　　　　　　　




的血漿 IgE レベルを Fig. ４ に示した。コント
ロール、全分画および８０％分画群において初回
免疫後の ST 特異的血漿 IgE 濃度は追加免疫後
のそれと変化は認められなかったが、３０％およ
び５０％分画群は有意差がなかったものの追加免
疫によって ST 特異的血漿 IgE 濃度は増加し
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